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  SH 582 adm．inlstered ac t doses of 30Av mg twice every week produced varying degrees oi
effectiveness for prostatic hypertrop”ny． Varlous ・examinations inc！uding biopsy of the testis
and prostate suggested that the appearance of lmb， Tovement was rather retarded with SH 582．
This is probably because the preparation is an oily solution． 2 patients developed pain at the
injection site， and treatment had to be discontinued． The testis was found prominently atro－
phied， and 9 patients， who had potency prior to treatment， suffered from impotence after treat－
ment．
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目し，SH 714 Schering（cyproterone acetate）を前立
腺癌と（1964，1966），前立腺肥大症にも使用報告し
ている（1968）．またLebechおよびNordentoft








































































 1）疾患別 （Table 3）
 前立腺肥大症が本剤使用の目的であるが，癌疾患3
例を効果の比較のために使用した．










 5）治療後の自覚症状 （Table 7）
  田林・ほか：プPゲステロン療法
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 6）治療後の触診所見 （Table 8）
462 田林・ほか：プμゲステロン療法
Table 6残尿量（10 cc～！200 cc）
 1CC iv 100 CC








残  尿  量 前 後
30 例
 O cc










   （27例）
前  立  腺  癌
   （3例）
25 例 25 例
改  善 22 例
不  変 3 例
尿 閉 8例 1例
中  止 2 例
100cc以下
 7 二
一  善 0 例 Table ／1
不  変 3 例
計 3Q 例
前立 腺肥 大症
   （12例）
Table 8触診
前立 腺肥 大症
   （25例）
改  善 15 例
前  立  腺  癌
   （3例）
改  善 8 例
不  変 4 例
前  立  腺  癌
   （3例）
改  善 0 例
不  変 3例
不  変 10 例 Tableユ2病理組織所見
改  善 O 例
不  変 3 例
前立 細浦 大症
   （12例）
改  善 8 例
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25 例 3 例
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